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Cool torelance of barley（Hordeum vulgare L.）at
the young microspore stage.
Koike, S.  ; Yamaguchi, T.  ; Nakayama, K.  ; Hayashi, T.



























工気象下 5 ℃，10 ℃および 15 ℃でWYMVを機械
接種すると，接種後発病までの潜伏期間とウイルス




進展適温は約 5 ℃，ウイルスの増殖適温は約 10 ℃
であることが示唆された。
The N-terminal region of the readthrough domain is
closely related to aphid vector specificity of Soybean
dwarf virus. Terauchi, H. ;Honda, K. ;Kanematsu, S. ;
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2002 年の北東北におけるダイズわい化ウイルスの
系統別発生分布．兼松誠司，苫米地　慶，石黒　潔，
榊原充隆．北日本病虫研報 54 : 51-53（2003）．










が媒介する YP 系統であった。DP 系統は岩手県内
の 5 試料でのみ検出され，DS 系統の発生は認めら
れなかった。
ホウキグサの岩手県における害虫相．榊原充隆，ã

















Distinct efficiencies of Impatiens necrotic spot virus
transmission by five thrips vector species
（Thysanoptera: Thripidae）of tospoviruses in Japan.
Sakurai, T.  ; Inoue, T.  ; Tsuda, S. Applied Entomology














80.5 ％，雌： 78.7 ％），ヒラズハナアザミウマの保
毒率は低く，媒介虫は保毒虫の３分の１のみであっ
た（雄： 18.3 ％，雌： 3.7 ％）。これらの結果は，
INSV の媒介は Frankliniella 属に特有であること，
特にミカンキイロアザミウマが日本国内における主
要な媒介種であることを示している
Transmission of Tomato spotted wilt virus by the
dark form of Frankliniella schultzei（Thysanoptera:
Thripidae）originating in tomato fields in Paraguay.  
Sakurai, T. Applied Entomology and Zoology 39
∏ : 189-194 （2004）．
南米パラグアイにおいて，トマト黄化えそウイル
















L-O-caffeoylhomoserine from Matteuccia struthiopteris.
Kimura, T.  ; Suzuki,M.  ; Takenaka,M.  ; Yamagishi, K.






Determination of 1-deoxynojirimycin in mulberry
leaves using hydrophilic interaction chromatography
with evaporative light scattering detection.
Kimura, T.  ; Nakagawa, K.  ; Saito, Y.  ; Yamagishi, K.  ;
Suzuki, M.  ; Yamaki, K.  ; Shinmoto, H.  ; Miyazawa, T.
J. Agric. Food. Chem. 52 : 1415-1418（2004）．
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水稲大粒系統における苗箱播種量が苗質および移植
時欠株発生に及ぼす影響．長田健二，寺島一男，吉






に対し，大粒系統の奥羽飼 387 号および奥羽飼 380










東北の雑草 3 : 20-22（2003）．
茨城県筑波郡の水田のアゼナ（Lind e r n i a
procumbens），アメリカアゼナ（L. dubia var.
major），および茨城県つくば市の水田のタケトア










Inheritance of sulfonylurea resistance in a paddy
weed, Monochoria korsakowii. Guang-Xi Wang ;
Watanabe, H.  ; Uchino, A.  ; Zhou, J.  ; Itoh,K. Journal












Estimation of out-crossing rate in Monochoria kor-
sakowii using the herbicide resistance trait as a
marker. Guang-Xi Wang ; Watanabe, H.  ; Uchino, A.  ;






由来するヘテロ接合体の割合は 10.0 ～ 65.1 ％とな



















Host status of 10 fungal isolates for two nematode
species, Filenchus misellus and Aphelenchus avenae.










菌のChaetomium cochlioides, Chaetomium funico-
la，Chaetomium globosum 及び植物病原菌の
Rhizoctonia solani で，A. avenae にとっての良い
餌は植物病原菌のFusarium oxysporum f. sp. con-
glutinans, Fusarium oxysporum f. sp. cucumer-
inum, Pythium ultimum, R. solani，及び A. bis-







































としては窒素成分で 10 アール当たり 4 kg 程度が必
要であった。
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Is the Japanese oribatid mite Euphthiracarus foveola-
tus Aoki, 1980（Acari: Euphthiracaridae）a junior syn-
onym of E. cribrarius（Berlese, 1904）. Shimano, S. ;
Norton, R.A. Journal of the Acarological Society of

























































Analysis of weed vegetation of no-tillage upland fields
based on the multiplied dominance ratio. Kobayashi,
H.  ; Nakamura, Y.  Watanabe, Y.  Weed Biology and




















Out-of-season production of strawberry: Effect of a
short-day treatment in summer.
Yamasaki, A. ; Yano, T. ; Sasaki, H. Acta Horticul-




























Influence of meiotic inhibition by butyrolactone-I during
germinal vesicle-stage on the ability of porcine oocytes
to be activated by an electric stimulation after nuclear
maturation.Hirao,Y.  ; Nishimoto, N.  ; Kure-bayashi, S.  ;
Takenouchi, N.  ; Yamauchi, N.  ; Masuda, H. ; Nagai,
































度 0.4 cm/s の場合に，総播種数に対して設定播種
間隔 5.5cm ± 1cm の間隔で播種された種子の割合
は，開発機では 84.7%で，市販のベルト式播種機に
較べて 28.4%高かった。
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In vitro growth and development of bovine oocyte-
granulosa cell complexes on the flat substratum:
effects of high polyvinylpyrrolidone concentration in
culture medium. Hirao, Y. ; Itoh, T. ; Shimizu,M. ; Iga,
K. ; Aoyagi, K. ; Kobayashi, M. ; Kacchi, M. ; Hoshi, H. ;








ンを含むM-199 培養液中で 14 日間培養した。培養










Comparisons of the resistance to Japanese theileriosis
among Santa Gertrudis x Japanese Shorthorn F1,
Japanese Shorthorn and their reciprocal crosses.
Higuchi, M. ; Hanada, H. ; Nagamine, Y. ; Awata, T.
Anim. Sci. J. 74 : 477-482（2003）．
日本短角種（JS）子牛のタイレリア病抵抗性向
上を目的として，Santa Gertrudis 種（SG）と JS
との F1 子牛，F1 と JS との正逆戻し交雑子牛（F1x




（DG）との間に負の相関が見られ，平均 Ht と DG
との間に有意な正の相関が見られた。最大 PEにつ
いて交配様式による差は見られなかったが，F1 は
対照の JS と比較して最大値後の PE が有意に減少
した。また F1 は放牧期間を通じて JS および両戻
し交雑よりHt が高く推移した。PEおよびHt につ
いて，両戻し交雑と純粋な JS との間に差は見られ
























The complementary DNA sequence and polymor-
phisms of bovine procathepsin-D（CTSD）.
Higuchi, M. ; Miyashita, N. ; Nagamine, Y. ;
Watanabe, A. ; Awata, T. J. Anim. Breed. Genet.
120 : 322-330（2003）．
ウシのタンパク分解酵素の一種カテプシン D の
前駆体であるプロカテプシン Dの cDNA 配列を決
定した。cDNA 配列および予測されるアミノ酸配
列はヒツジと非常に高い相同性を示した。個体間比
較により cDNA の 9 箇所で 1 塩基置換（SNP）が
認められ，そのうちの 2つはアミノ酸配列に影響す
るものであった。PCR-RFLP 法を用い，これら 2





























Morphological variations in the white clover popula-
tion collected from the northern Tohoku region.
1. Population differences in leaflet shapes and
sizes as quantified by image analysis. Yonemaru, J. ;































Morphological variations in the white clover population
collected from the northern Tohoku region.
2. Relationships among plant characteristics and
between the variation pattern in characteristics and
geographical factors. Yonemaru, J. ; Higuchi, S. ;
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Effects of inoculation of reuterin-producing
Lactobacillus coryniformis on ensiling rice straw.
Tanaka, O. ; Cai, Y. ; Fujita, Y. ; Miyazaki, S. ;
Ohmomo, S. ; Nakanishi, K. Grassland Sci., 49 : 222-
228（2003）．
グリセリン及びそれから抗菌物質ロイテリンを生
産可能な乳酸菌 Lactobacillus coryniformis 394 株
を接種した稲わらを材料として実験室規模のサイレ
ージを調製し，それらの接種効果を調べた。本菌株
をグリセリン原物 1～ 2％と共に接種すると，中性
付近の pH 条件下でも酪酸発酵の抑制が認められ，
また開封後には，乳酸代謝性酵母による pH上昇が
遅延し，カビの生育も遅延が認められた。このよう
な効果は本菌株をグリセリンと共に接種した時のみ
認められたため，サイレージ中でロイテリンが生産
されたことによると考えられた。
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